## 한경직 목사 탄신 100 주년 기념 국제학술대회

『한경직 목사 : 내일을 위한 20세기의 목회자』 Rev. Kyung-Chik Han :<br>A Leader of Yesterday for Our Tomorrow

■ 일 시 : 2002. 10. 31(목) 11:15-19:30

- 장 소:장로회신학대학교 세계교회협력센터 국제회의장

■ 주 관: 영락교회

## 4감사예배

일시 : 2002. 10. 31 (목) 오전 $11: 15$ 인도 : 고용수 목사
장소 : 한경직기념예배당
설교 : 마삼락 목사
전 주 prelude ..... 반주자
예배의 부름 Call to Worship ..... 인도자
예배의 기원 Invocation 인도자
※경배의 찬송 Hymn of Praise 다함께
기 도 Prayer of Intercession 김영배 장로(영락교회)
주기도 The Lord's prayer ..... 다함께
찬 양 Anthem 영락교회 제 1 남선교회 중창단
말씀봉독 Scripture Reading 히 $13: 8$ 이정호 장로(영락교회)
찬 양 Anthem ..... 신대원 찬양대
설 교 Sermon How to Live in a Changing World ..... 마삼락 목사 급변하는 세상에서 어떻게 살것인가
통역 : 이승준 목사(영락교회)
설교 후 기도 Prayer after the Sermon ..... 설교자
※응답의 찬송 Hymn ..... 376장
다함께
\%축 도 Benediction 명예학장 이종성 ..... 목사
후 주 postlude ..... 반주자
광 고 Announcement 이광순 교수
※ 표는 일어서서 합니다. (All who are able, please stand.)

## - 오 찬•

영락교회에서 한경직 목사 탄신 100 주년을 기념하여 교수, 직원, 학생 전원에게 점심식사를 제공합니다.

- 학생 : 학생식당
- 교직원 및 내빈 : 세계교회협력센터 식당


## 4국제학술대회

주제 : 『한경직 목사 : 내일을 위한 20세기의 목회자』
© 일시 : 10 월 31 일 오후 1 - 6 시
$\diamond$ 장소 : 장로회신학대학교 세계교회협력센터 국제회의장

| 시 간 | 내 용 |
| :---: | :---: |
| 13:00-13:20 | 사 회 전용철 목사(탄신 100 주년 기념 학술분과 지도목사) <br> 기 도 안순근 장로(탄신 100 주년 기념 학술분과 위원장) <br> 환 영 사 이철신 목사(영락교회 담임목사) <br> 축 사 고용수 목사(장신대 총장) |
| $13: 20-13: 50$ | 사 회 김지철 박사(장신대 신약학 교수) <br> 기조강연 한경직 목사 : 내일을 위한 20세기의 목회자 <br> 강 사 <br> 마삼락 박사(장신대 협동학장)  |
| 13:50-14:30 | 사 회 현요한 박사(장신대 조직신학 교수) <br> 발 제 1 한경직 목사의 신학 <br> 강 사 이종성 박사(장신대 명예학장) |
| 14:30-14:40 | 휴 식 |
| 14:40-15:20 | 사 회 김인수 박사(장신대 역사신학 교수) <br> 발 제 2 목회자 한경직 목사 <br> 강 사 김명혁 박사(강변교회 담임목사) |
| 15:20-15:30 | 휴 식 |
| 15:30-16:10 | 사 회 김중은 박사(장신대 구약학 교수) <br> 발 제 3 한경직 목사의 선교관과 선교사역 <br> 강 사 이광순 박사(장신대 선교신학 교수) |
| 16:10-16:20 | 흇 식 |
| 16:20-17:00 | 사 회 사미자 박사(장신대 기독교교육학 교수) <br> 발 제 4 한경직 목사의 인격과 삶 <br> 강 사 이상현 박사(프린스턴신학교 조직신학 교수) |
| 17:00-18:00 | 사 회 이승준 박사(한경직목사기념사업회 연구목사) <br> 마삼락 • 이종성 • 김명혁 - 이광순 • 이상현 박사 |

-진 행 : 이승준•전용철•오철훈 목사(영락교회)

- 동시통역 : 윤정인(장신대 세계선교연구원 English Consultant)

감창환 - 박보경 - 이장호 박사(장신대 초빙교수)

## 4만 찬

- 일시 : 10 월 31 일 오후 6시 이후
- 장소 : 장로회신학대학교 세계교회협력센터


## Rev. Kyung-Chik Han : <br> A Leader of Yesterday for Our Tomorrow

기조강연 | 마삼락 박사(Samuel H. Moffett)

프린스턴신학교(Th.B)
예일 대학교(Ph.D.)
장로회신학대학교 협동학장
장신대세계선교연구원 초대원장
프린스턴신학교 명예교수

## Rev. Kyung-Chik Han: A Leader of Yesterday for Our Tomorrow

My colleague in Andong, Dr. Stanton Wilson, once talked to Dr. Han Kyung-Chik for three hours, and came away saying, "If Korea has a saint, he has to be the Rev. Han Kyung Chik." He was right, and, I would add, Dr. Han was more than a saint. He was a leader. Some saints have been sainted because of how they died. Dr. Han was a saint because of how he lived. He was probably the most admired Korean man in the world in the second half of the 20th century.

In 1992 at the age of 90 he was awarded the famous Templeton Prize, the equivalent of a Nobel prize for contributing to progress in the field of religion. An incident in London at Buckingham Palace revealed how richly he deserved it. Prince Philip handed him the million dollar check that accompanies the prize, and Dr. Han graciously accepted it. He said, "I'll give it to my church elders, and tell them to use it for building churches in North Korea when the Lord brings us reunification." In the conversations that followed, someone noted the contrast between Dr. Han's simple lifestyle and a million dollar check and remarked, "I wonder whether Dr. Han even has a bank account". Dr. Han looked amused. "I was a millionaire for an hour", he said. He was the most unselfish, genuinely humble famous man I have ever known.

But let me begin at the beginning. We will not understand Dr. Han unless we consider the environment into which he was born, and in which he lived. If I were to try to analyze Dr. Han as a leader, I would do so from three perspectives: as a national leader, as a global leader, and as a Christian. He was $100 \%$ Korean, but never anti-western. He was a leader with a worldwide vision. And he was above all a Christian leader with a passion for the worldwide mission of the Church of Jesus Christ.
I. His Korean side must come first. He was born Korean and was rightfully proud of Korea's great heritage. But he was born into an agonizing period of Korean history. Let me describe the end of the 19th century in Korea as seen in a collection of early missionary letters written between 1895 and 1904 and collected by my wife. It was a time when Korea was crumbling. Its 500 year old royal dynasty was tottering to its end. The War between Japan and China had devastated much of the north. The old religions, Buddhism and Confucianism seamed powerless to save the country. Japan was about to rob Korea of its most precious national treasure--its identity as a free and independent country. For such a time as that, I believe, God
gave Korea a number of great leaders, and one of the best of them was Han Kyung-Chik.

He was born in 1902 in Cha-chak, a small village about 25 miles north of Pyengyang. My father first visited that village in 1895, and organized the little group of believers there into a church. That was seven years before Dr. Han was born. After the church was founded my father, or one of the other missionaries in Pyengyang, tried to visit at least once a year to baptize converts and examine catechumens for communicant membership.

There were still no ordained Korean ministers yet. Moffett was called the founder of the church in Cha-chak, but as with so much of Korean church history, the Koreans themselves were, more times than not, one step ahead of the missionaries. On his first visit to Cha-chak in 1895, father discovered that one of his first converts back in the city of Pyengyang had found refuge about a year earlier in that area when the Sino-Japanese War broke out. Many residents fled from Pyengyang at that time because it had become the bloody battle field of the fiercest battle of that war. The letters call this man Kim, the evangelist, and I think he may have been Kim Chong-Seup who later became one of the first two students in the little seminary my father started.

Evangelist Kim fled with thousands of other refugees into the hills. There was only a handful of Christians among them. In all of northern Korea there were then only about 89 Protestant Christians. Most of them were not full members, but were inquirers not baptized yet. But baptized or not, wherever they went they happily told the people about the new faith that Mr. Kim was preaching. His message was: God loves you; and sent His son Jesus Christ to save you, so believe and be baptized. God is great and never fails, and "if God is for you, who can be against you?"

Twelve or fifteen of the villagers in Cha-chak were so moved by Kim's message of the goodwnews of Jesus Christ, that they gathered around him and declared that they were not only ready to believe but also wanted to begin to raise money to buy a house for a church. A year later, with four baptized members, and 25 others who said they believed and wanted to be baptized, they organized a boys' school with 8 students. Perhaps they remembered my father's motto, "Every time a church is planted we should have a Christian school next to it." That was the little
elementary school where a few years later, Han had his first scooling as a boy.
The next time a missionary came around was in 1897-- this time it was the Rev. Graham Lee. Lee baptized six more converts including the son of a blind fortune teller, a shaman, who was a power in the village. My father had received the shaman's son as a catechumen a year earlier. The young man tried to persuade his blind father to become a Christian. But that was difficult. It "meant the man would lose his livelihood as the village sorcerer. But the son prayed, and begged his father to give up the business of exorcising demons. He promised, "If you will give up
the 'spirit worship', I will work hard enough to support us both'. And finally the shaman did. He put away his drum and needles and shamanist spells, and his son supported him. And the village was amazed. That son was a man Han Kyung-Chik called his uncle, perhaps an older cousin.

This was the kind of community into which Dr. Han was born five years later. But in the meantime, as if the terrors of the Sino-Japanese War had not been enough, another disaster hit the little village. A gold rush. Someone had found gold in the hills around the village. That may sound like good news but gold is not the gospel. In their greed for gold the miners cut down the trees, destroyed the crops, not even sparing the graves and chestnut trees around the church. Their gambling and drunkenness drove many of the villagers away, and others left because their means of livelihood had been ruined. But they did not give up. The church members began to come back. And a baby was born, Han Kyung-Chik.

Dr. Han, therefore, grew up in a community of Korean Christians who refused to give up. They had lost 50 members out of 90 , but 40 were left-- 20 strong believers, and another 20 were uncertain but thought they might stay with the church.

When Han Kyung Chik was ready for high school, his family sold their only cow in order to send him to the Osan Academy, of the Christian educator and patriot, Cho Man-Sik. Some have called Cho Man-Sik the Korean Ghandi who, like the Indian patriot, opposed imperialist injustice and colonization, but unlike Gandhi was a Christian. He lived very simply and taught his students three things: fight back against Japanese domination of Korea but don't resort to violence; learn modern western science because traditional Confucian learning is inadequate; and third, to be the kind of person God intended, one must become a Christian. It was a dangerous message to teach at a time when the Japanese conquerors were trying to make their
captured colony completely Japanese. But dangerous though it was, it produced some of the greatest leaders for the future of a free Korea. For Osan Academy's Christian reputation made clear to all Korea that Christians did not cease to be patriotically Korean when they became Christian. Han Kyung-Chik never forgot he was a Korean, and a Christian.
II. Dr. Han was $100 \%$ Korean, but he was not anti-western. Some have overlooked one important reason for the rapid growth of the Korean church. They have missed the significance of the fact that unlike most of the rest of Asia, imperialistic colonialism in Korea was not western, it was Japanese. The Americans were Korea's friends. Young Han greatly admired the missionaries. He once told me, smiling at the thought, "Your father was the first westerner I ever saw." But after Cho Man-Sik, the man who most influenced the next portion of his life was another missionary, Dr. William Blair, who had succeeded my father as the missionary itinerating in the Soon-An Cha-Chak territory.

Dr. Blair became one of the principal missionary movers of the Great Revival which broke out in the north in 1906 and 07, a great wave of the Holy Spirit that no one could forget who had experienced it. In the early 1920s (1921-1925) Han enrolled as a student in the mission college, Soongsil, and while he was earning money for his tuition as Dr. Blair's personal secretary, some of the power and spirit of those great emotional revival meetings was passed on to Han Kyung-Chik.

This spiritual experience, however, did not occur in a great emotional revival meeting. It occurred in a quiet walk on the white sand at Sorai on the Yellow Sea. He went one summer during his college years with the Blair family to the beach at Sorai. One evening he went down by the sea, and he has said many times that suddenly he felt God speaking to him. He "fell on his knees and prayed there on the sand for what must have been hours". That quiet wave of the Holy Spirit that washed over him on the beach never left him. Leadership often requires a kind of "charisma", a power, and Dr. Han's gentle spiritual power became the mark, not only of his preaching, but of his whole life. It was a quiet, Christian radiance that turned "a thin, modest man" into a great leader.
III. It was Dr. Blair, also, who helped to shape the next four years of his life (1925-29). These were the years that gave him a global perspective. From a tiny village in Korea to the United States and Emporia College, and Princeton

Seminary--it was an enormous change. But he determined to do well in his studies and go back to Korea. He had graduated from college in Korea third in his class. At Princeton he also made "honors". He was qualified for higher study, but God intervened. He later said, "God had another plan for me. No sooner had he graduated than he collapsed with a severe case of tuberculosis. The doctors were not sure whether he would live or die. But after two years of treatment and prayer in a New Mexico Presbyterian sanatorium he recovered. He had been asking God all through those dark days and nights for at least two or three years, not for further education, but to go back home to serve and preach the gospel to his people. God gave him not two or three more years; God gave him almost 70!.

The trip back to Korea was difficult. For lack of money he hitchhiked part of the way to San Francisco and took a freighter, not a passenger ship, across the Pacific. When he reached Korea, Soongsil College, in Pyengyang, his alma mater, invited him to join the faculty as a lecturer in Bible study. But before he could make up his mind, his former High School principal, the Korean patriot, Cho Man-Sik, asked him to come teach at a new high school, Soong-In Commercial High in the same city, and he could not refuse.

Almost immediately the Japanese authorities interfered. Again, he says,"God had a different plan for me". The Japanese did not want a teacher from Osan Academy stirring up the students in Pyengyang with dangerous talk about Korea and freedom under God. They forced Han Kyung-Chik out of the city into virtual exile a hundred miles farther north, almost into China, to a church on the Yalu River, the Second Presbyterian Church in Sinuiju. Under his leadership the church began to grow, and he added an orphanage and an old-people's home. The Presbyterian churches in the town cooperated in evangelistic meetings, and soon almost one-fourth of the people in Sinuiju were Christians.

As everyone knows, Japan was defeated and forced out of Korea in 1945. After the long years of crippling colonial oppression and the fierce persecutions, would there be any leaders left to organize the Korean people for their newly won freedom? There was one in Sinuiju, the pastor of the Second Presbyterian Church. Together with another Korean pastor, Han Kyung-Chik moksa formed the first independent, free political party Korea had seen since before the Japanese occupation. They chose a name for it which they thought might protect them from the Russian communists who had quickly flooded into northern Korea. They called it the Christian

Social Democratic Party. About the same time, his old principal at the Osan High School, Cho Man-Sik, was appointed head of the local provincial government of all that part of northern Korea. Korea was free and the future seemed bright to the Christians in the north, who were then two-thirds of all the Christians in Korea.

But Russian communist rule proved to be harsher for Korea's Christians than anything they had suffered under the Japanese. Cho Man-Sik was seized and jailed, and probably killed. He disappeared and was not heard from again. Five thousand students, many of them Christians, rose up in the streets of Sinuiju to protest suppression of the freedom party, and were fired upon by the communists. Han and his family, already forced out of his church pastorate by the Communists, saw the handwriting on the wall, and secretly left to flee for their lives as refugees in the south. The last hard 50 miles they walked at night across the mountains into freedom at the 38th parallel.
IV. What happened after that could be called the second Korea miracle. The first was the way the church had grown before the 1930s, despite Japanese oppression. The second was how it grew in the south in the second half of the century, despite the loss of so many Christians trapped in communist North Korea when the country was sliced in two.
$\varkappa$
It was in that second miracle that Dr. Han emerged as a national leader and a Korean apostle to the whole world. You know what happened better than I do, but let me tell it again. The world should know the story. There were 27 refugees who gathered around Pastor Han as they escaped into freedom. He brought them together for prayer meetings. Soon they were meeting for worship in an abandoned Japanese shinto shrine. Within six months the congregation numbered five hundred, and had spilled out into eight big army tents. They had lost everything, but what they wanted most of all was a church of their own. And then those incredible Christian refugees, encouraged, I am glad to say by a $\$ 20,000$ building gift from American Presbyterians, raised a hundred thousand dollars of their own and began to build a stone cathedral. Wowen and children helped to clear the ground, swarming over it like basket-carrying ants. The men carried the stones from the quarry themselves, and they built their church.

They named it "Youngnak", which means ."Everlasting Joy". The Presbyterian Church of Everlasting Joy", because, they said, "We may have lost everything we
own, but not our everlasting joy. in Jesus Christ". But that was in 1950. Just three weeks after the dedication service the communists struck from the north, and they were refugees once more. In Seoul, five hundred Christians, including pastors, were killed.

But Dr. Han and as many of his refugee congregation as could get away, fled south. Once again they thought they had lost. But they never gave up. Dr. Han told his people, "We must build another church". And just as they had done in Seoul; that is what they did in Pusan. In less than a year it became the largest Christian church in Pusan. Then the communist advance was stopped just short of Pusan, and then General MacArthur outflanked the communists and landed in Inchon, and Seoul was liberated. The Pusan congregation wanted to race back home to Seoul. But Dr. Han told them, "It's not right to leave this church empty". So those amazing refugee families covenanted together that they would not return to Seoul until each family had found and won for Christ a replacement for itself in Pusan. That, I submit, is Christian leadership at its best.

Forty years later, the Templeton Award noted that the 27 refugees had grown into the largest Presbyterian Church in the world $--55,000$ members, and 40 ministers on the staff, and five services every Sunday. Youngnak is more than a church. It began as a haven of refuge, a feeding station for the homeless, a job placement agency. It was an orphanage and a school, and its Sunday School was like a Bible Institute.

But that is not the most important thing about Dr. Han and the Presbyterian Church of Everlasting Joy. The most important thing, I think, is that under Dr. Han's leadership, the congregation wasn't trying to become the largest Presbyterian church in the world. That had never been most important to Dr. Han. Nor were the honors heaped upon him -- he had three honorary doctorates, and was president of two colleges. He was also chairman of the Korean National Council of Churches and of more important boards and committees than one can count. These, however, were not what was most important to him. For forty years as the church was growing so explosively, he had been telling his people, "We must not grow just for ourselves, just to be big. Some of you should hive off like bees, and go out where they need new churches, and preach the gospel." And they did, and those people, who knew what it was to lose everything, went out with the good news of eternal joy in Jesus Christ, the Savior of the world, to start more than three or four hundred new
churches, not just in Korea, but all around the world.

In Berlin, where Dr. Han was honored by the German churches before receiving the Templeton Prize in London, I was with him on one of the occasions when the German television stations were interviewing him. One of the reporters asked him, "Dr. Han, we hear that you have started churches in many places on other continents, why don't you start one here?" And he smiled and said, "It was not I who started all those churches, my people did. But didn't you know that we already have a Youngnak church right here in Berlin?" And every one laughed in surprise.

He was a leader. But no one can be an effective Christian leader unless he or she is standing on a firm, dynamic spiritual foundation. Economical, political, administrative, and rhetorical skills are all valuable factors for any leader. But nothing can save Christian leadership from misuse of its powers, if it is not firmly planted on the unchanging Rock, Jesus Christ, who "is the same yesterday, today and forever" (Heb: 13:8).

There is no other explanation for the power of that frail, thin, modest man from a country village out in the hills who became Korea's Christian ambassador to the eworld. I will never forget the text of his great address to the Billy Graham World Congress in Berlin. He stood there in the great Congress Hall and preached from his heart and from the Word of God. And I began to realize why this humble man could overcome against all the forces of evil. He survived almost fatal tuberculosis, and a brutal Japanese occupation, and the communist capture of almost half of Asia. This was his text: Zechariah $4: 6$. "This is the word of the Lord to Zerubbabal, Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of Hosts."

The Word of God, and the power of the Spirit were the two impelling pillars of strength which made Dr. Han Kyung -Chik a leader for yesterday, and today and tomorrow. From beginning to end, from the day he knelt in prayer on the beach at Sorai to the day he died, he knew that the power was not his. He knew that he was only a servant of His Lord, and that is why he was a true leader.

Samuel Hugh Moffett
Seoul, Korea
October 31, 2002

# 한경직 목사 : 내일을 위한 20 세기의 목회자 

## 마삼락 박사 <br> (프린스턴신학교 명예교수)

안동에서 사역했었던 동료 스탠튼 윌슨 박사가 언젠가 한경직 목사와 세시간 가 량을 대화한 후에 내게 이런 말을 했었다. "한국에 성자가 있다면 그건 반드시 한경직 목사일 걸세." 그의 말은 정확했다. 그리고 나는 거기에 덧붙이고 싶다. 한경직 목사는 성자, 그 이상이었다고. 그는 진정한 지도자였다. 어떤 성자들은 그들이 순교한 죽음 때 문에 성자로 불리기도 한다. 한경직 목사는 그가 살았던 삶의 모습 때문에 사람들이 성 자라고 부른다. 그는 아마도 20 세기 후반 세계에서 가장 존경받는 한국인이었을 것이다.

1992년 90세의 나이에 그는 종교 분야에 기여한 공로를 인정받아 종교계의 노벨 상으로 불리는 템플턴 상을 수상하였다. 영국 런던의 버킹검 궁에서 있었던 사건은 그가 얼마나 이 상을 받을 자격이 있는 지를 잘 보여주고 있다. 필립 황세자가 템플턴 상의 부상으로 주어지는 100 만 달러를 전달했을 때에 한경직 목사는 감사한 마음으로 그것을 받았다. 그리고 그는 "이 돈을 교회 장로들에게 전해 주어서 주님께서 한반도에 통일을 허락하신 이후 북한에서 교회를 세우는 데에 사용하도록 하겠다"고 말했다. 시상식 이후 에 한경직 목사와 대화를 나눈 사람들은 한경직 목사의 검소한 생활과 너무도 안 어울릴 것 같은 100 만 달러짜리 수표에 대해서 이야기했다. 어떤 사람은 "한목사는 은행계좌나 갖고 있는건가?"라고 말하기도 했다. 한경직 목사는 이런 대화에 대해 매우 재미있다고 생각했다. 그는 "나는 1 분 정도 100 만 장자였다"라고 말했다. 그는 내가 아는 가장 검 소하고 이기심이 없는 겸손한 분이셨다.

하지만 이제부터 이야기를 처음부터 하는게 좋겠다. 한경직 목사가 태어나고 자 란 배경을 알지 못하면 우리는 한경직 목사를 진정 알 수 없다. 지도자로서의 한경직 목 사를 분석한다면 나는 세 가지 측면, 곧 국가의 지도자, 세계적인 지도자, 그리고 그리스 도인으로서의 그의 지도력을 이야기할 것이다. 그는 $100 \%$ 한국인이었지만 한 번도 반서 구적인 자세를 취한 적이 없다. 그는 세계적인 비전을 품고 있는 지도자였다. 그리고 무엇보다 그는 예수 그리스도의 교회가 감당해야 할 세계적인 선교 사역에 대한 열정을 소유한 기독교 지도자였다.

1. 먼저 그의 한국성에 대해서 이야기해야 한다. 그는 한국인으로 태어나 한국 인으로서의 전통과 역사적 유산을 자랑스러워했다. 그러나 그가 태어난 때는 한국 역사 가운데 격동기였다. 1895 년부터 1904년 사이 한국에 온 초대 선교사들이 보냈던 편지를

내 아내가 수집한 것이 있는데, 그 편지들에 나타난 한국의 그 당시 상황을 잠시 소개하 도록 하겠다. 500 년 동안 지속되었던 왕조는 그 종말을 향해 치닫고 있었다. 청일 전쟁 은 이북 지방의 많은 지역을 황폐화시켰다. 불교와 유교 등 전통적인 종교들은 국운을 바로. 잡기에는 역량이 부족한 것처럼 보였다. 일본은 한국이 지닌 가장 소중한 재산, 독 립국으로서의 차유를 빼앗아가려고 침략하고 있었다. 이러한 때를 당하여 나는 하나님께 서 한국을 위해 수많은 위대한 지도자들을 부셨다고 생각하는데, 그 중에 가장 탁월한 지 도자가 한경직 목사였다.

그는 1902년 평양에서 이북으로 약 25 마일 떨어진 자작리라는 조그마한 마을에서 태어났다. 내 선친께서는 1895 년에 그 마을을 처음 방문했고 그곳에 있던 적은 수의 신 자들을 모아 교회를 세웠다. 이는 한경직 목사가 태어나기 7 년 전의 일이었다. 자작리 에 교회가 세워진 이후 선친이나 다른 선교사들이 평양에서 적어도 1 년에 한 차례 방문 하여 개종자들에게 세례를 주고 학습자를 시험하여 입교시키려고 노력하였다.

한국에는 아직도 안수 받은 목회자들이 많지 않았다. 선친이신 마펫 목사가 자 작리 교회의 설립자라고는 하지만 한국 교회사에서 수 없이 되풀이되었던 것처럼 자작리 에서 역시 한국인들이 선교사들보다 한 발 앞서 복음을 동족과 나누었다. 1895년에 자작 리를 처음 방문했을 때 선친께서는 평양에서 기독교로 개종한 신자 가운데 하나가 청일 전쟁이 발발했을 때에 자직리에 피난 왔다는 사실을 발견했다. 정일 전쟁 당시 수많은 사람들이 격렬한 전장을 피하기 위해 평양을 떠났다. 선친께서 남긴 편지에는 이 사람을 전도연 김씨라고 언급하고 있는데 내 생각에는 훗날 선친께서 시작하신 신학교에 등록한 최초의 두 명 가운데 한 사람인 김정섭이 아닐까 생각된다.

전도인 김씨는 다른 피난민들과 함께 산으로 피신했다. 그 가운데에는 소수의 그리스도인들이 있었다. 그 당시 한국 이북 지역에는 89 명 정도의 개신교 신자들이 있었 을 뿐이다. 이들은 모두 입교인이 아니라 세례를 받지 않은 학습교인들이었다. 그러나 그들은 세례를 받지 않았어도 가는 곳마다 전도인 김씨처럼 자신들이 소유한 새로운 믿 음에 대해서 증거 했다. 김씨가 전한 것은 "하나님께서 당신을 사랑하신다. 그리고 그 사랑 때문에 당신을 구원하기 위해 그의 아들 예수 그리스도를 보냈다. 그러므로 이것을 믿고 세례를 받으라. 하나님은 위대하신 분으로서 한 번도 실패하시는 일이 없다. "하 나님이 너를 위하시면 누가 너를 당하겠느냐?"였다.

자작리에 살던 마을 사람 15 명 정도가 김씨가 전한 예수 그리스도의 복음에 너무 도 감동된 나머지 그를 중심으로 모여서 믿을 뿐만 아니라 교회를 세우기 위해 집을 한 채 구매할 돈을 모으겠다고 말했었다. 일년 후 4 명의 세례교인과 믿기를 원하는 25 명과 함께 8 명의 학생이 등록한 남학교를 조직했다. 어쩌면 이들은 "교회가 있는 곳마다 기독 교 학교를 세워야 한다"는 선친의 의지가 담긴 표어를 기억했는지도 모를 일이다. 바로

이 학교가 몇 년 후 한경직 목사님이 다녔던 초등학교로 발전했다.

1897년이 되어서야 비로소 선교사가 자작리를 방문할 수 있었는데 이 때 방문한 선교사가 그래함 리 목사였다. 리 목사는 6 명의 개종자에게 세례를 베풀었는데 그 가운 데에는 마을 유력자로서 점을 치던 눈 먼 무당의 아들도 함께 있었다. 1 년 전 선친께서 는 이 무당의 아들을 학습교인으로 받아 주셨었다. 이 젊은이는그의 아버지를 설득하여 개종시키려 했는데 쉽게 되지 않았다. 그러나 아들은 계속 기도했으며 그의 아버지에게 굿하는 것을 그만두도록 간청했다. 아들은 "아버지께서 굿하는 것을 포기하시면 내가 우 리 둘이 생활할 수 있을 만큼 충분한 돈을 벌기 위해 얼심히 일하겠다"고 약속했다. 그 리고 마침내 무당은 굿을 그만 두었다. 그는 북과 침과 모든 기구들을 버렸고 그의 아들 이 그를 부양했다. 이런 일이 있자 마을 사람들이 모두 놀랬다. 그 아들을 한경직 목사 는 삼촌이라고 불렀는데 아마도 사촌 형님 정도가 되지 않을까 생각된다.

이러한 마을에 5년 후 한격직 목사님이 태어났다. 그러나 그가 태어나기 이전에 청일 전쟁의 피해와 아픔이 채 가시기도 전에 또 다른 재앙이 자작리를 찾아왔다. 그것 은 바로 금광을 찾고자 하는 열풍이었다. 어떤 사람이 자작리 주변에 있는 산에서 금을 발견했던 것이다. 금을 발견했다는 것이 좋은 것처럼 들리겠지만,금은 복음만큼 좋은 것 이 아니다. 금을 찾기 위한 욕심 때문에 사람들은 나무를 베어내고 밭을 갈아엎고 교회 주변에 있던 밤나무와 심지어는 무덤까지도 파헤쳤다. 이들의 도박과 술 주정은 많은 사 람들로 하여금 자작리를 떠나게 만들었고 다른 사람들은 삶의 터전이 사라졌기 때문에 마을을 떠났다. 그러나 자작리 사람들은 포기하지 않았다. 교인들은 다시 자작리로 모 여들었다. 그리고 한 아기가 태어났으니 그가 바로 한경직 목사이다.

그러므로 한경직 목사는 포기라는 것을 모르는 한국의 기독교인들이 모인 공동체 속에서 성장하였다. 자작리 교회는 90 명의 신도들 가운데 50 명이 떠났지만 40 명이 남아 있었다. 20 명은 신실한 신자들이었으며 나머지 20 명은 아직 확실히 믿는 것은 아니지만 교회에 남아 있던 자들이었다.

한경직 목사가 고등학교를 들어갈 때가 되었을 대 그의 아버지는 위대한 기독교 교육학자이면서 애국자인 조만식 선생이 설립한 오산학교로 그 아들을 보내기 위해 하나 밖에 없는 소를 팔았다. 어떤 이들은 조만식 선생을 한국의 간디라고 부르지만, 조만식 선생은 간디와 달리 신실한 기독교인이었다. 그는 매우 검소한 삶을 살았으며 그의 학생 들에게 세 가지를 항상 가르쳤다. 첫째는 일제의 한국 강점에 대해서 저항하되 폭력을 사용하지 말 것; 전통적인 유교의 가르침으로는 충분하지 않으므로 서양의 과학을 배울 것; 하나님께서 원하는 사람으로서 살기 위해서는 진정한 기독교인이 될 것. 일제가 한 국에 대한 동화 정책을 수행하던 시대에 이런 가르침을 전수한다는 것은 위험한 일이었 다. 그러나 위험했음에도 불구하고 이런 조만식 선생의 가르침은 해방된 이후의 한국을

이끌 위대한 지도자들을 배출했다. 오산학원이 기독교 교육 기관으로서 가진 명성은 모든 한국인들에게 그리스도인이 된다는 것은 한국인으로서 애국자가 되는 것을 포기하는 것 이 아님을 분명히 보여주었다. 한경직 목사는 한 번도 자신이 한국인이면서 그리스도인 이라는 것을 잊지 않았다.
2. 한경직 목사는 $100 \%$ 한국인이었지만 그럼에도 불구하고 그는 반서구적인 인 물이 아니었다. 어떤 이들은 한국 교회의 급격한 성장의 요인들 중에서 중요한 한 가지 사실을 간과한다. 그들은 아시아의 다른 지역과는 달리 한국의 식민지 경험은 서양 국가 에 의한 것이 아니라 일본에 의한 것이었음을 잊어버린다. 미국인들은 한국인들의 동지 였다. 젊은 한경직은 선교사들을 존경했다. 그는 한 때 내게 웃음 지으면서 이렿게 말 했었다. "자네 선친이 내가 처음으로 만난 서양인이었다네." 그러나 조만식 선생과 함 께 한경직 목사에게 큰 영향을 끼친 사람은 또 한 명의 선교사로서 선친의 뒤를 이어 순안 자작 지역을 맡아서 순회하였던 윌리암 블레어 박사였다.

블레어 박사는 1906년과 1907년에 일어난 대 부홍 운동을 이끈 핵심적인 선교사 들 가운데 한 명이었다. 1920년대 초(1921-1925)에 한경직 목사는 선교사들이 세운 숭실 대학에 등록했으며 블레어 박사의 개인 비서로 일하면서 받는 돈으로 학비를 마련했는데, 그 때에 블레어와 함께 지내면서 대부훙 운동의 감격과 열정이 한경직 목사에게도 전해 졌다

그러나 한경직 목사의 영적인 경험은 큰 부훙 운동이나 부홍회를 통해 경험된 것 이 아니었다. 오히려 그는 황해변의 소래에서 하나님을 경험했다. 대학을 다니던 때 어 느 해 여름인가 한경직 목사는 블레어 박사 가족과 함께 소래로 갔다. 어느 날 저녁 그 는 바닷가를 산책하고 있었는데 갑자기 하나님께서 그에게 말씀하시는 것을 듣게 되었다. 그는 "무릎을 꼻고 몇 시간이고 모래 위에서 기도했었다". 그 때 바닷가에서 경험한 성 령의 물결이 한경직 목사와 영원히 영향을 끼첬다. 지도력은 종종 일종의 '카리스마', 능 력을 필요로 하는데 한경직 목사가 경험하 조용한 성령의 역사와 능력은 그의 설교와 삶 전체를 특징짓는 상징이 되었다. 이처럼 조용한 그리스도인으로서의 빛이 '작고 겸손한 사람'을 위대한 지도자로 바꾸어 놓았다.
3. 한경직 목사의 생애 가운데 청년기를 가꾸는 것을 도운 것도 블레어 박사였 다. 이런 청년기를 걸쳐 한경직 목사는 세계적인 안목을 소유하게 되었다. 한국에 있던 작은 마을에서 미국에 있는 엠포리아 대학과 프린스턴신학교로 옮겨간다는 것은 엄청난 변화였다. 그러나 한경직 목사는 열심히 공부하여 '한국으로 돌아갈 계획이었다. 그는 숭실대학에서 3 등으로 졸업했다. 프린스턴신학교에서 그는 우등생으로 졸업했으며 박사

과정으로 들어갈 수 있는 자격을 얻었다. 그러나 이 때에 하나님께서 개입하셨다. 한경 직 목사는 훗날 "하나님께서는 나를 위해 또 다른 계획을 갖고 있었다"고 말했다. 한경 직 목사는 프린스턴신학교를 졸업하자마자 심한 결핵으로 쓰러지고 말았다. 의사들조차 그가 살 수 있을 지를 장담할 수 없었다. 그러나 뉴 멕시코에 있는 장로교 요양원에서 2 년간 치료를 받으며 기도한 뒤 그는 회복할 수 있었다. 이 암울한 때를 지나면서 한겨직 목사는 더 공부하기 위해서가 아니라 한국으로 돌아가 복음을 전하고 한국인들을 섬길 수 있는 시간을 달라고 하나님께 간청했었다. 하나님께서는 이런 한경직 목사님에게 70 년이라는 세월의 수를 더해 주셨다.

한국으로 돌아오는 한경직 목사의 길은 멀고도 험난했다. 돈이 없어서 그는 샌 프란시스코로 오는 길의 절반 가까이를 지나가는 자동차를 얻어 타면서 갔고 태평양을 건널 때에는 유람선이 아닌 화물선을 타고 돌아왔다. 그가 한국에 돌아왔을 때에 평양 숭실대학에서는 그에게 성경 강사로 일할 것을 제안하였다. 그러나 그가 숭실대학의 제 안에 확답을 하기 전 그의 스승이었던 조만식 선생이 평양에 새롭게 세운 숭인산업고등 학교에서 교편을 잡을 것을 권했다.

그러나 이런 한 목사의 삶에 일본 정부가 개입하기 시작했다. 이런 어려운 켱험 에 대해 한경직 목사님은 또 다시 "하나님께서는 나를 위한 또 다른 계획을 갖고 계셨 다"고 회상했다. 일본 정부에서는 오산학교를 졸업한 선생이 하나님에 대한 이야기와 한 국의 독립에 대한 이야기로 평양 학생들을 선동하는 것을 원치 않았었다. 일제는 한경직 목사를 평양 밖으로 쫓아 보냈으며 결국 한경직 목사는 신의주 제 2 장로교회에 부임하계 되었다. 그의 지도력 아래 교회는 성장하기 시작했으며 고아원과 양로원을 세웠다. 신 의주에 있던 장로교회들은 부홍집회로 함께 모였으며 어라 안되어 신의주에 사는 사람들 가운데 사분의 일이 기독교인이 되었다.

우리 모두가 잘 아는 것처럼 일본은 세계대전에서 패망했고 1945년 한국에서 물 러갔다. 오랜 식민 통치와 학대 후에 해방된 한국을 이끌 지도자들이 과연 얼마나 남아 있었을까? 다른 곳은 어떠했는지 모르지만 신의주에는 한 명의 지도자가 확실히 남아 있었다. 다른 한국인 목사와 함께 한경직 목사는 해방 이후 한국 최초의 자유로운 정치 정당을 설립하였다. 이들은 전쟁 이후 급속히 한반도 이북에 밀려들어온 소련 공산당으 로부터 자신들을 보호할 수 있으리라 생각된 이름으로 당명을 지었다. 그들은 자신들이 세운 정당을 기독교사회민주당이라고 불렀다. 이와 비슷한 때에 오산고등학교 교장이었 던 조만식 선생이 한반도 이북에서 임시 정부 수반으로 임명되었다.

그러나 소련의 공산당은 일본보다 더 악랄하게 기독교인들을 핍박하기 시작했다. 조만식 선생은 구속되어 투옥되었으며 그 이후로는 소식이 두절되었다. 신의주에서는 대 부부분이 기독교인이었던 학생 오천 여명이 자유로운 정치 활동을 억압하는 것에 항의하

여 시위를 하였으나 공산당원들에 의해 총격을 받았다. 이런 핍박이 계속되자 이미 공산 당에 의해 목회를. 할 수 없도록 교회에서 쫓겨났었던 한경직 목사와 그의 가족은 남쪽으 로 피신하였다. 그들은 힘겹게 어둠을 틈타 산을 타고 38선을 넘었다.
4. 그 이후에 일어난 일련의 사건들은 한국 기독교 역사 가운데 두 번째 기적이 라고 할 만큼 위대한 것이었다. 한국 기독교 역사 가운데 첫 번째 기적은 1930년대 일제 의 핍박과 방해에도 불구하고 한국 교회가 성장한 것이었다. 두 번째 기적은 한국이 분 단된 이후 북한의 공산당이 지배하는 지역에 수많은 기독교인들과 지도자들이 갇혀 있었 음에도 불구하고 남쪽 교회가 성장하고 부흥한 것이다.

이 두 번째 기적을 통해 한경직 목사는 민족의 지도자로서, 그리고 전 세계를 위 한 한국인 사도로서 섬기게 되었던 것이다. 한경직 목사님의 생애와 사역에 대해서는 여 러분이 더 잘 알지만 여기서 잠시 언급하도록 하겠다. 왜냐하면 세상의 다른 사람들도 이 이야기를 들어야 하기 때문이다. 자유를 찾아 남하하였을 때에 한경직 목사와 동행했 던 27 명이 있었다. 한경직 목사는 이들을 모아 기도회를 가졌다. 얼마 후 이들은 버려 진 일본 신당에서 예배를 위해 모였다. 6개월이 지니지 않아 예배를 위해 모인 신자 수 는 500 명이 넘어섰고 대형 천막 8 개를 사용하는 경지에 이르렀다. 이들은 모든 것을 잃 었지만 그럼에도 불구하고 함께 예배드릴 수 있는 예배당을 갖기를 간절히 소망했다. 그 리고 바로 이 피난민들이 미국 장로교회에서 제공한 2 만 달라와 함께 자신들이 헌금한 10 만 달러를 갖고 예배당을 돌로 건축하기 시작했다. 여인들과 아이들이 예배당을 지을 터에 널려 있는 잔돌들을 정리하고 치웠으며 남자들은 채석장에서 돌을 직접 운반하여 자신들의 손으로 교회를 건축했다.

그들은 이 교회를 영원한 기쁨이라는 뜻을 가진 영락교회라고 불렸다. 그들은 "우리가 재산을 모두 잃었을 지라도 예수 그리스도 안에서 우리에게 주어진 영원한 기뽐 은 잃지 않았다"고 말하면서 교회 이름을 영락교회라고 불렀던 것이다. 건축이 완성된 것은 1950 년이었다. 헌당식을 한 지 3 주밖에 안되었을 때에 한국전쟁이 일어났고, 이들 은 다시 피난길에 오를 수밖에 없었다. 서울에서만 500 명의 교인들이 살해되었다.

한경직 목사와 떠날 수 있던 교인들은 남쪽으로 피신했다. 이들은 또 다시 모든 것을 잃은 것처럼 "보였다. 그러나 이들은 결코 포기하지 않았다. 한경직 목사는 "우리 가 이곳에서 다시 교회를 세우자"고 말했다. 그리고 서울에서 그랬던 것처럼 부산에서도 교회를 세웠다. 1 년도 못되어 그 교회는 부산에서 가장 큰 교회가 되었다. 북한 인민군 의 공습을 부산 앞에서 막아내었고 전세가 역전되어 서울이 해방되었다. 부산에 있던 교 인들은 곧바로 서울로 돌아가고 싶어했지만 한경직 목사는 "우리가 이 교회당을 비워두 고 떠나는 것이 옳지 못하다"고 말했다. 그래서 부산으로 피신했던 신자들은 자기를 대

신한 새로운 신자를 교회에 데려오기 전까지는 교회를 떠나지 않기로 서로 약속했다. 이 것은 위대한 기독교 지도력의 최고였다.

40년 후 템플턴 상을 수상하는 자리에서 27 명의 피난민들이 시작한 교회가 전세 계 장로교회들 가운데 가장 큰 교회로 성장하여 55000 명의 신도와 40 명의 목회자들이 매 주일 5 차례 예배를 드리는 교회로 정장했음을 인정했다. 그러나영락교회는 교회 이상이 었다. 영락교회는 파난민들을 보호하는 보호처로 시작하였고 노숙자를 위해 음식을 제공 하는 곳으로, 실직자들을 위해 일 자리를 찾아주는 곳으로 이웃을 섬겼다. 고아원과 학 교를 세웠으며 성서학원들을 세웠다.

그러나 이런 일들이 한경직 목사와 영락교회의 위대함은 아니다. 가장 중요한 것은 한경직 목사의 지도를 따르며 섬기던 교회가 세계에서 가장 큰 교회가 되려고 의식 적으로 노력하지 않았다는 것이다. 세계에서 가장 큰 교회가 되는 것이나 그에게 부여된 수많은 상장과 학위들이나 직책들이 한경직 목사에게 중요한 것이 아니었다. 그는 한국 기독교회협의회 회장도 하고 수많은 위원회의 위원장과 의장을 지냈다. 그러나 이 모든 것들이 그에게 중요한 것은 아니었다. 교회가 놀라운 성장을 거듭했던 40 여 년간 한경직 목사는 언제나 "우리 자신을 위한 성장이 되어서는 안된다. 우리는 새롭게 교회흘 세우 고 복음을 전해야 하는 곳을 찾아 떠나야 한다"고 말했었다. 그리고 실제로 영락교회 교 인들 가운데 많은 사람들이 한국뿐만 아니라 온 세계에 나아가 이 세상의 구세주이신 예 수 그리스도의 영원한 기쁨을 나누고 전하고 교회를 세우기 위해 밖으로 밖으로 나아갔 다.

런던에서 템플턴 상을 다기 전에 독일 교회의 초청으로 베를린에 잠시 머물렀을 때에 독일 방송국에서 한경직 목사와 인터뷰를 하는 기회가 있었는데 그 때 나도 동행했 었다. 인터뷰를 하는 중에 한 기자가 "한경직 목사님, 전 세계 방방곡곡에 교회를 세운 것으로 유명하신데 왜 독일에는 교회를 세우지 않으셨나요?"라고 질문하였다. 그는 조용 히 미소를 지으면서 "그 많은 교회들을 내가 세운게 아니라 우리 교인들이 했습니다. 그 리고 여기 베를린에도 영락교회가 있다는 것을 모르셨나요?"라고 반문했다. 모두가 그의 대답에 놀라 웃음을 터뜨렸었다.

그는 진정한 지도자였다. 그러나 그 어느 누구도 견고하고 역동적인 영적 기초 위에 확고하게 서 있지 않다면 유능한 기독교 지도자가 될 수 없다. 어느 지도자에게나 경제적, 정치적, 행정적, 수사적 기술들이 중요하다. 그러나 그 어느 것도 기독교 지도자 가 그의 능력을 잘못 사용하는 것으로부터 그를 보호해 줄 수 없다. 그가 오직 "어제나 오늘이나 영원히 동일하신"(히 $13: 8$ ) 변함 없는 반석이신 예수 그리스도 위에 굳군히 서 있지 않다면 아무 소용이 없다.

한국의 조그마한 시골에서 태어난 보잘 것 없을 만큼 약하고 겸손한 한 사람을 전 세계를 향한 한국의 기독 대사로 활동하게 만든 사실을 설명할 수 있는 것은 하나님 의 능력 외에 아무 것도 없다. 나는 그가 베를린에서 빌리그래함세계대회 참석자들에게 행한 연설의 본문을 결코 잊지 못할 것이다. 그는 그 큰 강당에 서서 온 마음을 다해 하 나님의 말씀을 열정적으로 전했다. 그리고 그의 말씀을 들으면서 나는 왜 이토록 겸손한 사람이 모든 악의 세력들을 극복하고 승리할 수 있었는 지를 깨닫게 되었다. 그는 치명 적인 결핵의 병균을 이겼고, 악랄한 일제의 식민 통치도 극복했으며 아시아의 절반을 삼 켜버렸던 공산당의 폭력도 이겨냈다. 그가 설교한 본문은 바로 스가랴 $4: 6$ 절의 말씀, "만 군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나 의 신으로 되느니라."

하나님의 말씀과 성령의 능력이 한경직 목사를 어제와 오늘과 내일을 위한 지도 자로 만든 두 기둥이었다. 처음부터 마지막까지, 소래 해변에서 주님의 음성 앞에 무릎 을 꼻었던 순간부터 그가 하나님께로 돌아가기 직전까지 그는 그의 모든 역량과 능력이 자신의 것이 아니었음을 분명히 깨닫고 있었다. 그는 자신이 주님의 종일 뿐이라는 사실 을 잘 알고 있었으며, 그렇기 때문에 그는 진정한 지도자가 될 수 있었던 것이다.

